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Abstract This paper presents a m巴thodfor simultaneous active nois巴controlof both ends of a duct. 80 far 
many papers on active noise con仕01have been published. Most of th巴m，however，仕eatthe problem of noise 
reduction in one side of the duct. This paper discuses a m巴thodfor simultaneous active nois巴controlof both 
ends of a duct using single microphone placed near to the noise source and two sets of control speakers placed 
near to the both ends of the duct. First， based on th巴expressionof the sound in the duct obtained as a sum of 
sound waves propagated from the noise source， control speakers and reflections from the ends， a con仕ollawfor 
nOlS巴cancelationat the both ends is derived. Then， the control law is approximated to implement real time 
control in the form of the IIR digital filter. Finally， experiment is conduct巴dto confirm the validity of the 
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Vパ =Vr1eJ剛 哩，. ~宵 宵 Vr2=九eJ剖




















<P = <Po + <P~1 + <P ~2 + <pγ1 + <pγ2 
=-Llwj山 +Va1e}山 +lal)
+ Va2e川 x-la2)+ Vr1 e〆(x+lo) (4) 
+v，γ2e〆(X-l+lO)]ejωt (-Io=::;xく -1α1)
X 
ψ = 伊õ+ψ~1 +ψ;み2+伊γ門1+ψγη2 
=一一b自仲[似九恥VoeJ片〆kν'x+ 
+V:α2ejkピ，(ωx一→Iαω2)+ V，γ1e一jkν'(収x+村10ω) 
+ Vr2ejk'(X-l刊 o)]ejωt (-la1く X< 0) 
(5) 
ψ=ψo + <P ~1 + ψ~2 +ψγ1+伊γ2
= 一b臼伊[仇九Voe-げ一

























































PM = PMejωt (8) 
テンシヤノレをそれぞ?れ伊a1、ψ;1、伊J2、伊J2と表せば、これ と表される。一方、位置XMおける速度ポテンシヤルは式(5)
らは より





α2 k' "α 
と書ける。さらに管路の左右両端からの反射波に対する速
度ポテンシヤルをそれぞ、れ糾1、伊r2と表せば、これらは






+ Va2eJk'(XM-la2) + v;γ1e-jk'(XM+lo) 





PM = pc[VOeJ山 M+Va1eー が(xM+la1)





左右端すなわちX= !ー日、 X= 1ー ら における音響インピー
ダンスをZL、ZRとしている。これを式で表せば





九e-jk10 + v:α1巴ー jk(lo-la1) + v:αzflk(lo+la2)+lh 












B = ejk 旬、 C= ejklal、D=巴jk1位、 XM =巴jkχMなる量を
導入する。式(10)を九について解けば





+ r(1-zd pc)B-1 ， 0 ， • ，J 
L 0 (1-zR/pc)A-1BJ 
x ([ ~-1 ~-1H加 +G} 九) = {~} 
を得る。上式の九に式(13)を代入すれば
叫14(1ー zナ)Y1(1-ZRL)AJ



















-1 r(l -zd pc)B-1 0 1 
[V] = 一 [u]-11'~ ~L~Y~/~ 
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九ejkX1+ V，α1ejk (X1+1α1) + v:α2ejk (X1-1a2) 
十九1e-jk(X1十lo}+ v:γ2ejk (x1-1刊o)ニ O
(18) 
Voe-jk X2 + V.α1E-lk(X2+la1〕+Vα2e-jk(x2-la2) 














= lc~ 一応Z「1 0 14f1jE C-1-XM2C-1 D -D-1J hJ~'M 
-1 (D-D-1)ln 
(XMC -XM1C-1)(D -D-1) lc -c-15戸'M
， ( 1 ¥ 
=一二一lcosklα1 sinhσlα1 + j sin kla1 coshσlal~ PU 




E = cosk(lα1 + XM) sinh σ(lα1 + XM) 
+ j sin k(la1十XM)cos hσ(lα1 + XM) (22) 
である。式(21)を満たすように制御用スビーカーを制御すれ






















Ga2(ω) (23) たノートパソコンに入力する。ノー トパソコンでは式(24)
-1 cos klα1 sinhσlα1 + jsinklα1 cosh σlα1 
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